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Interprofessional collaboration is essential in social work practice. In many practical situations,
interprofessional teams are organized to facilitate access to information and expertise from diverse fields,
including public health, healthcare, and social work. Managing and using this information is often
challenging in practice, and so interprofessional teams are adopting methods from information and
communications technology to make efficient and effective use of the information. This study, based on
theories of general social work, aims to develop a model of interprofessional collaboration. We present
and discuss a framework for interprofessional teams and the key concepts (components) that facilitate
processing of diverse information from public health, healthcare, and social work perspectives. In
addition, the current status of at-risk clients is investigated and discussed.We conclude by clarifying the
significance of this practice framework and its key components, focusing on the views of healthcare
professionals, including social workers, nurses, and physicians.
Keyword： Social Work，Interprofessional Collaboration，ICT
【論説】
1） 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科・准教授・博士（臨床福祉学）

































































































































































































































































































































































194 高知県立大学紀要 社会福祉学部編 第67巻










































































































































































































































































































































































Wild,A., (2005) The Case for Inter-
professional Collaboration: In Health and
Social Care : Promoting Partnership for
Health, Wiley-Blackwell,32.
Horder,J.,Leathard,A.,(2003)
Interprofessional Collaboration: From Policy


























Dorfman,R,A., (1996) Clinical Social Work,
Brunner /Mazel .
Hepworth, D., Rooney, R.H., Larsen,J.A.,
（2006） Direct social work practice : Theory and




Hill ,A. and Shaw, I.,（2011） Social Work and
ICT, SAGE Publications, 21
Horder,J., Leathard,A.,（2003）
Interprofessional Collaboration: From Policy




Johnson,L,C.and Yanca,S.,J., (2001) Social
work Practice: A Generalist Approach, 7th
ed.,Allyn and Bacon.(=2004,山辺朗子・岩間
伸之訳『ジェネラリスト・ソーシャルワーク』
198 高知県立大学紀要 社会福祉学部編 第67巻
中央法規出版.）
Richmond，M，E（1922）What is Social Case




Meyer，C,H., (1993)Assessment in Social Work
Practice,Columbia University Press.
御前由美子（2011）『ソーシャルワークのよる精神
障害者の就労支援－参加と協働の地域生活支援
－』明石書店, 79-80．
内閣府社会保障制度改革国民会議（2013）『社会保
障制度改革国民会議報告書～確かな社会保障を
将来世代に伝えるための道筋～』,28-29．
中村佐織（2002）『ソーシャルワーク・アセスメン
ト－コンピューター教育支援ツールの研究－』
相川書房，57-92．
太田義弘・秋山薊二編（1999）『ジェネラル・ソー
シャルワーク－社会福祉援助技術論－』光生館，
9-42．
太田義弘（2002）「ソーシャルワーク支援への科学
と構想」『龍谷大学社会学部紀要』21，６．
太田義弘・中村佐織・石倉宏和編（2005）『ソーシャ
ルワークと生活支援方法のトレーニング』中央
法規出版，12．
太田義弘・中村佐織・安井理夫編（2017）『高度専
門職業としてのソーシャルワーク』光生館，
15-25．
太田義弘・野澤正子・中村佐織・坂口晴彦・（研究
協力者）長澤真由子・西梅幸治・山口真里（2005）
「ソーシャルワーク実践へのエコスキャナー開
発の研究－支援ツールを用いたスキル訓練の方
法－」『龍谷大学国際社会文化研究所紀要』７,
105-120．
特定非営利活動法人日本ソーシャルワ－カー協会
（2013）「地域包括ケアシステムの構築に向けた
高齢者が住まい続けるための生活支援に関する
調査」『平成24年度 老人保健事業推進費等補助
金老人保健健康増進等事業報告書』,２．
社団法人日本社会福祉士会編（2009）『地域包括支
援センターソーシャルワーク実践事例集』,
19-103．
白澤政和（2013）『地域のネットワークづくりの方
法－地域包括ケアの具体的な展開－』中央法規
出版, 21．
湯浅良雄・坂本世津夫・崔英靖（2004）『地域情報
化の課題－地域に根ざした情報化の可能性－』
晃洋書房，219-220．
199ソーシャルワークにおける多職種連携モデル（試案）の構成子に関する研究（西内)

